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コウホ-ト分析による果物の家計消費の予測

































































年齢階級 都蔦1984-86 塔蔦1994-96 涛蔦年齢階級 2ﾓR               
-24歳 塔紊B55.46 R緜240.04 R縱R(-29歳) (30-39) (40-49) (50-59) 經2Cb經bsR2緜2                
25-29 ゅ3B80.01 鉄239.58 "R         
30-34 3rR106.64 都2紊r54.91 鼎B"      
35-39 c縱B127.63 涛偵C72.85 鉄偵#       
40-44 s"148.40 偵R94.23 都ゅs        
45-49 sB紊B151.47 32纉r111.51 涛2縱R     
50-54 s"緜b145.89 3"b123.64 偵コ        
55-59 cb"150.94 3b纉r130.98 #"        
60-64 c偵S152.58 3ゅ133.86 3B(60-69) #偵             








































































































物の消費は多い｡初めの数年は, 20-30歳代が30 (kg.以下略), 40歳代
50, 50-60歳代55-60で, 75歳を超えるとやや低下する｡期間半ばの1990年






0-4歳 迭ﾓ10-14 Rﾓ20-24 Rﾓ#30-34 Rﾓ340-44 鼎RﾓC50-54 鉄RﾓS60-64 田Rﾓc70-74 都Rﾒ            
1979 b纉32.30 B236.52 r纉39.17 鼎R47.72 鉄2"58.12 田繝62.61 田RB63.98 田2經R57.83                   
1980 繝225.79 r29.00 緜b31.85 鼎2纉51.35 鉄"纉b56.79 田紊60.09 鉄偵#b57.ll 鉄br51.15                 
1981 纉225.88 ゅ29.83 緜R31.67 b42.06 鼎bR50.73 鉄2紊54.98 鉄ゅR56.77 鉄br51.14                      
1982 25.ll r紊"28.78 偵SR31.22 b44.68 鼎偵3"52.61 鉄B經B59.31 鉄偵r55.31 鉄2緜B48.45                   
1983 ゅcR23.99 bb26.91 ゅ#30.55 rR45.76 鉄纉53.71 鉄ゅcr63.88 田2繝B60.83 鉄偵SB53.98                 
1984 偵323.59 Rb26.19 b纉29.18 B縱38.20 鼎rb49.68 鉄"經260.05 田"緜b61.23 田經54.97                  
1985 "纉R17.31 偵途21.68 "縱"25.00 2縱r40.08 鼎R縱50.42 鉄2繝b59.23 田"紊b61.57 田b55.72               
1986 217.32 偵Cb20.43 "24.91 2縱R38.70 鼎r經B49.67 鉄B59.82 田"B60.53 鉄偵モ54.37                  
1987 "纉217.44 偵湯21.19 "緜225.20 繝B42.ll 鼎r經50.40 鉄Br64.10 田2縱63.02 田"繝B57.22                 
1988 免ﾂ15.62 ゅ#19.14 竕822.56 ゅ38.45 鼎偵S51.28 鉄2纉259.74 田"縱62.68 田"緜57.(派                
1989 湯縱r13.49 b18.60 偵sr21.83 偵35.77 鼎2R48.55 鉄r55.59 鉄ゅ59.65 田經R55.46                    
1990 迭9.13 "紊r14.76 R緜R18.22 r緜b36.77 鼎2248.84 鉄"57.21 田紊"62.24 田"縱57.35                 
1991 釘b7.54 繝"13.82 R緜r18.21 Br34.90 鼎纉47.82 鉄經"55.88 鉄偵S60.10 田經"55.28                  
1992 釘繝7.81 紊r12.78 B纉17.58 BR32.50 鼎"B46.52 鉄"R55.33 鉄偵#60.56 田R56.06                   
1993 迭紊8.32 繝B13.06 B縱17.53 232.34 ゅcB44.36 鼎ゅ354.55 鉄偵sB62.48 田2繝58.51                 
1994 緜b5.78 唐紊rll.71 R18.30 BB29.24 r貳ﾂ44.18 鉄"紊257.54 田"紊66.44 田ゅC263.04                 
1995 經5.62 唐ll.54 B經217.61 經26.79 BR42.38 鼎r繝"53.53 鉄ゅ61.57 田258.24                    
1996 纉B5.04 途紊10.25 2r16.19 緜226.67 "繝40.22 鼎r縱"53.85 鉄b纉r60.38 田"57.32                
1997 緜R3.72 澱ｲ8.58 免ﾂ經"14.74 偵モ28.66 BB40.45 鼎偵3b55.15 鉄ゅ澱62.58 田B紊B59.36              
1998 纉22.77 迭7.49 紊213.77 ゅSr26.43 "38.08 鼎ゅ#b54.09 鉄偵S61.38 田"57.03                   
1999 繝23.64 迭緜7.66 B13.54 ゅ途24.57 經36.56 鼎2纉51.72 鉄偵s63.00 田B緜B59.35                  
2㈱ 緜b4.45 澱"7.54 湯纉213.05 r紊23.84 偵湯34.33 鼎R繝b53.33 鉄偵64.ll 田b經61.25               
2001 "2.77 釘繝7.29 R13.15 r緜23.24 偵#r35.22 鼎B"56.31 鉄偵362.42 田B58.93                    
2(氾2 縱3.16 釘繝7.19 213.52 ゅs24.17 偵cr35.75 鼎B"54.93 田2緜67.76 都R64.73                  
2003 纉"2.60 經5.55 唐繝212.87 r縱b21.80 R紊R30.66 ゅヲ51.38 田縱b63.40 田2紊57.77                
2∝旭 經R2.27 R5.51 唐緜"12.21 b緜220.75 B繝30.29 偵CB50.01 鉄r緜B62.01 田RB60.33                 
2005 纉R3.68 釘繝B7.10 "13.57 b紊19.77 2縱28.85 r繝r47.56 鉄b緜r60.95 田Bb59.44                  





































30-34歳 Rﾓ340-44 鼎RﾓC50-54    
1985 2繧40.1 鼎R繧50.4 鉄2纈    
1990 r縒36.8 鼎248.8 鉄       
1995 絣26.8 B42.4 鼎r繧       
















































































































































































































































表6　年齢階級別果物個人消費予測, 2005, 2015, 2025年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(kg/1人･年)
15-19 読 ﾓ#B25-29 ﾓ3B35-39 鼎ﾓCB45-49 鉄ﾓSB55-59 田ﾓcB65-69 都ﾓsB75-               
そ の (1) R5.70 途"9.92 R緜"21.57 rB32.43 鼎貳ﾂ50.94 鉄偵3b62.58 田b64.23                 
2015 迭縱5.08 迭9.90 b紊B22.32 rB33.45 鼎"51.08 鉄偵C66.79 田R紊"               
2025 迭縱5.08 迭7.96 免ﾂ經216.60 纉28.62 b纉44.42 鉄繝b58.52 田"R                
そ の (2) R5.44 澱繝29.73 R紊221.38 b纉R32.24 偵50.75 鉄偵62.40 田b64.08                  
2015 迭紊B4.35 繝8.76 R21.19 R纉32.31 鼎R49.96 鉄ゅ365.69 田B2                  
2025 迭紊B4.35 繝6.29 湯14.52 偵ィ26.55 B纉"42.36 鼎ゅ56.46 田2               
表7　年齢階級別果物総消費予測, 2005, 2015, 2025年
15-19 歳 ﾓ#B25-29 ﾓ3B35-39 鼎ﾓCB45-49 鉄ﾓSB55-59 田ﾓcB65-69 都ﾓsB75- ﾘﾇb                
そ の l= R37,472 鉄"ﾃ都284,558 S2ﾃsb189,341 津S251,170 S"ﾃcビ520,862 鉄"ﾃ鉄r461,778 鼎3rﾃS733,764 ﾃ涛づ3s                     
2015 2ﾃsィ31,196 2ﾃ76,388 Cﾃ218,401 3BﾃC3r264,523 bﾃC426,365 鉄cBﾃSr503,663 ﾃ#津3ィ3,873,444                     
2025 ﾃピ29,982 ﾃピr50,554 都づャ127,654 コﾃS3B274,094 津都b334,794 SBﾃ#C438,959 ﾃ#cﾃ#Cr3,507,669                    
そ の (2) R35,763 鉄ﾃS382,939 Sﾃイr187,674 づS"249,699 Sﾃ518,919 鉄ﾃSr460,450 鼎3bﾃ3#B732,050 ﾃ都rﾃc湯                        
2015 "ﾃ#C226,713 Rﾃ67,592 3ﾃ3207,344 #BﾃcC255,507 rﾃ都2417,016 鉄S2ﾃcr495,368 ﾃ"ﾃ#323,757,177                        
2025 津Cc225,674 2ﾃC39,948 田Bﾃ#Cb111,659 cづR254,269 ﾃc3319,267 3津ン"423,5u ﾃ##ﾃ3#3,312,361                     
人 口 千 人 R6,574 途ﾃSCb8,524 湯ﾃイ8,778 唐ﾃ7,745 唐ﾃs10,225 唐ﾃCs27,379 澱ﾃSll,424 #rﾃs                  
2015 迭ﾃr6,141 澱ﾃss"7,716 唐ﾃScR9,785 唐ﾃcs7,908 途ﾃCcb8,347 湯ﾃC澱7,541 Rﾃs3R126,266           













































































































付韓表1年齢階級別果物消費予測, 2005, 2015, 2025年
(kg/1人･年) -LOGmodel
15-19 ﾓ#B25-29 ﾓ3B35-39 鼎ﾓCB45-49 鉄ﾓSB55-59 田ﾓcB65-69 都ﾓsB75-               
そ の 川 R5.10 途10.08 RB20.62 bB32.46 鼎緜r51.92 田264.90 田偵367.09                    
2015 迭4.67 釘經7.69 "b17.96 2紊R30.41 鼎b50.77 田縱71.72 都縱b                  
2025 迭4.67 釘經4.98 迭經29.18 BR20.81 偵37.95 鼎r繝R59.37 田r               
そ の (2) R5.02 途B9.97 B繝20.40 R纉b32.ll 鼎251.36 田緜b64.20 田ゅcR66.38                 
2015 迭"4.48 釘7.21 免ﾂ經16.82 纉b28.48 r縱47.55 鉄r繝67.18 田b                
2025 迭"4.48 釘4.53 釘繝8.15 "紊b18.46 R縱33.66 鼎"紊B52.65 鉄偵c            
註:その(I)は相対的に人目の加齢効果を重く,その(2)は人目の新･旧世代交代の効果を重く見た推計値
付韓表2　年齢階級別果物総消費予測, 2005, 2015, 2025年
(mt/午) -LOG model
15-19 ﾓ#B25-29 ﾓ3B35-39 鼎ﾓCB45-49         
そ の ､= R33,527 鉄BﾃCr85,922 Cづ181,002 "ﾃ3251,403               
2015 ﾃ##28,678 ﾃSC"59,336 Rﾃツ2175,739 2ﾃ3"             
2025 rﾃc#"27,562 rﾃs迭31,628 rﾃb70,594 づ都R          
そ の 守 R33,001 鉄2ﾃピ84,984 CbﾃC3B179,071 ﾃC"248,692             
2015 津sSB27,512 づS55,632 涛津164,584 ﾃ3             
2025 rﾃモ26,441 Rﾃ鼎b28,770 2ﾃCSr62,674 RﾃS            
50-54 鉄RﾓS60-64 田Rﾓc70-74 都Rﾒ総計    
そ の l= R357,611 鉄3ﾃャ"519,649 鼎sづンr457,280 都cbﾃC3b4,077,333         
2015 CﾃC300,581 鼎#2ﾃssr585,998 鉄Cﾃイ1,113,409 ﾃづsコ           
2025 湯ﾃ#途243,690 ッﾃ#333,275 鼎CRﾃ33B1,363,160 ﾃ#"ﾃｉ8          
そ の (2) R353,742 鉄#RﾃSb513,972 鼎s2ﾃs3"452,404 都Sづ3#R4,033,435         
2015 #Rﾃ##281,543 澱ﾃ548,869 鉄bﾃcB1,043,073 ﾃS途ﾃssb            








世帯属性 Xﾜ駛)i25-29 ﾓ3B35-39 鼎ﾂﾓCB45-49 鉄ﾓSB55-59 田ﾓcB65-69 都ﾓsB75歳以1二               
年齢別世帯人員 縱B3.15 繝4.33 釘r4.ll 縱3.37 紊R3.02 纉2.88                
3歳未満 經0.65 經r0.25 竏邊0.02 20.(施 r0.06 驗0.02                
3-5 0.26 經0.46 r0.03 "0.(姫 0.08 R0.02                  
6-ll "0.08 0.99 縱0.24 R0.05 "0.16 20.08                  
12-14 0.00 "0.23 經b0.38 0.02 20.05 r0.08                   
15--17 B0.00 0.06 r0.60 b0.(施 "0.03 r0.09                    
18-29 繝R1.85 0.08 0.58 0.76 0.12 0.12                     
男 纉"0.99 0.CX) B0.28 紊0.37 B0.05 20.05                  
女 纉20.87 0.07 b0.30 經20.40 r0.07 R0.07                 
30-64 0.26 縱r2.06 1.95 纉r2.13 21.17 縱b0.65                  
罪 20.04 21.02 纉r0.95 纉b1.07 0.26 R0.26                  
女 r0.22 縱B1.04 B1.CK) 1.(派 20.91 經0.39                   
65歳以上 B0.05 0.20 "0.31 0.23 1.35 縱1.82                   
男 0.02 0.09 "0.09 r0.05 20.96 纉R0.93                    










2005 ･ 4 -2006 ･ 3.
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